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EFFECT OF FLAVOXATE HYDROCHLORIDE ON ENURESIS
          AND FREQUENT URINATION
Tsutomu SAKuRAi， Yoshiki SAToH and Fumihiko IKoMA
   From the DePartment of Urologpt H）ogo Medical College
         rDirector： Prof． F． lkoma）
  The effect of fiavoxate on nocturnal enuresis and frequent urination was clinically investigated
in 20 children and 25 adults． Patients with urinary tract infection were excluded in advance from
the study．
  1） Enuresis was cured or improved in 10 of 20 children．
  2） Day time frequency was improved in 15 of 17， and night time frequency in 11 of 12 adults．
  3） Causative disorders were found in poor responders．
  In some cases， combined administration with drugs， which relieve lower urinary tract obstruction，


























































夜 尿 回 数





























































































































著効 有効 やs有効 無効
20症例（％） 2〔10％） 8（40％） 5（25％） 5（25％）
Table 3．夜尿症に対するFlavoxate無効症例の臨床所見
例 基礎疾患 臨  床  像 検 査 所 見 他 剤 の 効 果
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Table 5．夜間頻尿に対するflavoxateの効果





















































































































（ 3 5 9e ）
C30％）














（ 3 7 9e ）
C21％）










































































































1） Bradley， D． V． and Cazort， R． J．： Relief of
 bladder spasm by fiavoxate．J． Clin． Pharmacol．，
 10 ： 65一一68， 1970．
2） Stanton， S． L．： A comparison of emepronium
 bromide and flavoxate hydrochloride in the
 treatment of urinary incontinence． J． Urol．，
 110 ： 529一一532， 1973．
3）福重 満・中野 博・仁平寛己・ほか：排尿障害
 に対するFlavoxate錠の臨床的効果について．



















  －1013， 1979．
10） Setnikar， 1’．， Ravasi， M． T． and Dare， P．：
  Pharmacological properties ef’piperidinoethyl一．
  3－methylflavavorte－8－carboxylate hydrochloride，
  a smooth－muscle relaxant． J． Pharmacol． Exp．
  Ther．， 13e： 356一一363， 1960．
11）加世田正和・佐藤昭夫・佐藤優子・鳥潟裕子：





  9 ： 937一一t946， 1975．
13） Dohler， F． P． and Morales， P． A．： Cystometric
  evaluation of flavoxate hydrochloride ih normal
  and neUrogenic bladders． J． Urol．， 100 ： 729・v
  730，． 1968．
14）宮崎 重・小野秀太・古川玄教・．ほか：膀胱内圧
  測定からみたFlavoxate hydrochlorideの臨床薬
  理学的評価（第．1報）．泌尿紀要，21：847～851，
  1975．
15） Khanpa， O． P‘ ．： Disorders of Micturition． ’Neu－
  ropharmacologic basis and results ofdrug theraPy
  Urology， 8：316ts・328， 1976．
16）Conti，ユ〉［． and Setnikar，1・＝Flavoxate， a potent
  phosphodiesterase inhibit6rL Arch． lnt． Pharma－
  codyn．， 213： 186一一189， 1975．
17） Fredericks， C．， Green， R． L． and Anderson，
  G．F．：’Comparative in vitro effects of imipra－
  mine， oxybutynin， and flavoxate on urinary




              （1980年2月15日受付）
